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Fuerbringer: Kleine Danielstudien
lfdu l>clalefllullln

887

9chlc C!)aidftal,ica
2. IJ)Anlell Ila"
~ llez bodgm !Rummet biefet 8eitfd)rl~ finb bie
!Benn
onen
,etfhltt
unb

gefa{st hJotben.
nun
lluge Mc lef~ 51)cmiell nciljet tnl
a bal ltuclj feirlft tjaantreten, fo ift aunad)ft au fagen, ba& !aum cin
llderd ltuclj bet IBUJeI bon icljet fo bicI
audj
~tctcffefeucgt tjat, afJet
11on
a'llet Vfd o o~ falfdj aulgelegt hJotbcn
ift,
hJie bie
i)ffm&atung St. ~o~nil. Unb bal ift !cin IBunbet, bcnn cl ift ein
11111 boll gro~t (B~eimniffe, mcdhJiltbigct
macljtiget R3itbet,
Vl:ul"
flfufe. Ua: bie Offenf>atung
fid) ftad an an bic alttcftament"
lf4na 1Bf1cfjet ,Oefdiell, i)aniell unb 6acljatjRI, unb fJcfonbetl ift bal
l1ul i)cmid gehJiffetma{sen bic GJtunbiagc file bal i8uclj bet Offen"
fmung. Um bie Offmf>atung au becftetjen, mu{} man immcc hJicbec
maf i)cmiet aurilcfg~en; af>ec nuclj bnl Umgelctjdc ift tualjt. GJac
lllllqel in t>cmieI hJicb Uac burclj bal, tual in bee Offcnliatung ftctjt.
~ieI iJ dim ein ai,olatt,i,tifcljcc ~roi,tjct, unb fcin SBuclj gctjod au bet
~olall)i,til.
fagmanntm
!Bal bcfagt bicfcc biclgebcaucljtc llulbcucn
I& 11111 fagm: i>anieII IBcilfagungcn finb nicljt cinfaclje obec etljalicne
aum
unb~ntjait,
llbll.,Hfclje
IReben mit~cfaja
brotjenbem
bcttjeificnbcm
tuie
bel ~efaja.
IBeifpieI bie
fonnnt au fcinem !Dolf unb cuft itjm
au: .So fi,ricljt bet ,Oetrl" Q:c bonncrt, Stai,. 1, 2-15, obec cc ccbet
aum Qfraen, aai,. 40, 1-11. SlanieTI Dlcben fcljiibetn m1clj nidjt fl)m"
iolif• ,Oanblungen, bic liefonbetc !tatfadjen bee @efcljicljte obec bee
61fdfale.iollel
bel ~lraeI
alifJiibcn foUcn, luie bie bicTen ftJmfJoiifc!Jen
~biungm &ei~roptjcten
,OcfclicI; t,gT. bal ii6et bicfen
im borigen
3qrgang, IJe&tuartje~. 6. 80, Wulgcfiltjde. lliclm~c cnttjait i)anicII
llucl, aumaI im a11Jeiten llciI, mcdtuilrbige !Uifionen bon RJiibcrn
iibct
bie aufilnfHge QSeftaitung unb bie @cfcljicfe bet 5!Bcltreiclje, bctcn .ftami,f
grgm ba1 IReiclj QJottel unb ben enblidjen eiicg bcl 9leidjclillict
GJottel
ctl
ale lfrinbe, bef
bcn gro{sten iJcinb, bcn Wntidjriftcn, bucclj bie
~ i • IBieberlun~ (ttjrifti.. Su bicfcm apolall)ptifdjen ttljataltct bcl
l!u4tl getjott auclj bie gana cigcnattigc, !onlrctc, oft gtotcl!e 6djil•
cttual26tuc,
!tictcn,
bmang. IBir tjoren
bon
bie
fJcbcuten:
SBiir, 1\eo"
i,arb unb ein unncnnf>atcl fdjeu{siicljel, fcljtccflidjel !tiet, .\lap. 7, bon
einem IBibbet unb einem 8icgcnbocf, nai,. 8, bon aetjn ~otnetn unb
einnn ffeinm ,Oorn, ftai,. 7, bon Sat;Ien, bie ficlj menfcljlidj nidjt bctcdj•
nen laffen unb boclj eine IBebcutung tja6cn: bon ficflaig eiicbcntjeitcn obet.
llacljm, bie bann in fieben, atueiunbfcdjaig unb cine IBoclje aetlegt hJer"
ben. lai,. 9, 24-27, bon e in er .Seit, atuei Scitcn unb einet ijamen
8rit, lai,. 7,215; 12, 7, cine 8eitbeftimmung, bic bann in anbetet m!cife
in bet ()ffcnf>atung hJiebedqrt. IDicfet ai,o!all)l>tifdje (ttjaraltet bcl
l!ucljel tjangt mit i)aniell bcfonbetct eitcIIung unb cigcnattigcm SBetuf
aufmmnen unb mtf1>ridjt ben f8ertjiiltniffen bcl bamalige
~&{(I. i)al
llottelreiclj tDat im IBeTtreidj bcrfdjlungen, unb QJott mufste aeigen unb
II
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aretne t>onlelttalllea

h>ollte adgen, baf, et bet llllm!djffg_e unb lmhriffenbe ift, bot ban ni4tl
lJefte~n unb tiedJorgen fein !ann unb bet allel aum ,Odl
bann
feinct ~
i)anieT,
gctabe
unb fieguidj ljinaulfil~- f!Bit h>etben
gcftaTtet
~ edema.
ba{s
b>ic
im Jlcuen Stc[tament bie Offenl,anmg,
einm fflug anftcllt unb
butdjffirdjengef
bic ganae IBeTt"
djidjte ban fdnet
Seit an frilallet
aum Seit.
CEnbe
Oct f>ei foTdjen wi,oran,i,fm mllffm
h>it audj im l(ugc f>eljaTten, bafs
nidjtiljrc Si>atftellung
h>ie lJei cmbem
IJt~Tjcfffdjcn unb f>cfonbetl ljiftotifdjcn 18ildjcm fo betTiiuft 11Jie ble
!JJunfte cinet J!inic; fie cincm
gc1jt nidjt
8citi,un!t
bon
au cinem anbem
8clf1>unft, bon 17lonat au !Dlonat unb bon ~aljt au ~aljt, fonbem bie
i>cltftcllung gcljt bomiirll unb · ge1jt bann h>icbet aun1cf, geljt 11Jiebet
h>citet unb oe1jt h>icbet 311tilcf.
!Benn h>h: uni nun bcn ~1jaTt bcl 18udjcl Si>anict
nidjt aulfil'fjdidj,
bergegm!Diit•
tigcn,
fo h>ollen h>it
fonbctn nut nwenlJei eingeljen auf
bic mandjctTci 6c1j1Uicrlg!citcn, bic uni ocrabc f>cim 6tubium
onbcrl
blefdfi,radjtidj
cntgcgcnttctcn,
18uc1jcl
f>cf
Tji[torifdjc unb djronoto•
gifdjc 6djh>ictiofeiten, bic in ncucrct .Seit
bctljanbelt
tJicI
h>orben finb
unb bic bic mobcrnc laifJcT!titi! f cit bet Seit bcl !Jlationatilmul gegen bie
1Ba'fjr1jcit, CEdjt'fjcit unb QJ[auf>h>ilrbigfcit bel taudjcl immet inl ffeib
filljrt unb bnrum bcffcn entftc'fjuno in biel f1>iitcrct Seit, in bet !llatra,
lliicracit um bic !nitte bcl~ nljrljnnbcrtl
ah>citcn
bot
~tifto, anfql
i)icl
einc llcfonbctc !tufgalic,
un~ bic
auf ifagogifdj-!titifdjcm ••
f>ict fcftljaltcn tuilrbc unb bic bon gTiiufJigcn
iBilf
fDcrtcibigctn bcl goUlidjen
Dortrl tuic ,OcngftcnfJcro,
SS>icf
on unb nnbcm ttcfflidj r,e.,
9lollcrt
Tjanbcrt tuotben ift. SDatum illicrgc'fjcn tuit audj jc~t bic mcd11Jilrbige
unb bielber'fjanbeltc <!:tfdjcinung in bicfcm taudjc, bnfs cl in al1Jri
Si,radjen gefdjriclien ift, ftai,. 1, 1-2, S, unb bann ftni,. 8-12 in TjtfJtcii,
fdjet 61>radjc unb ftalJ. 2, 4-7, 28 in arnmiiifdjct 6pradjc, unb fie.,
mct!en
nur !uta folgenbel:fftagen
l!tfdjeinuno
audj
iBcnn!cin
fidj
nnc
Iofenbet
GJmnb
biefe
anoclJen Tii[st, f o Tii[st fidj bodj aur ~•
!Iiiruno biel fagen, bafs f>cibc 61>tadjcn bamnTB ncf>cneinanbet Tjtt•
gingcn unb bon bcn ,Oorcm unb
l bcl
J!cfern
taudjc bctftnnbcn hJUtben;
bal ,Oef>riiifdje Tjattcn bic ~nben audj im CEliiT nidjt bcrTemt, unb bell
ICramiiifdje ljatten fie fdjon borljct aum stciTelgeTemt
unb
gcfJrnudjten
im eiu, tuciI eB bic fDoTfl., unb ,Oofrprndjc tuar, bie lingua
franca bet aTtcn Seit. i)ct 9.Cnfang bel Y!tamiiifdjen finbct fidj ftail.
2, 4b, tuo bic 6temfcljet unb Scidjenbcutet
ftonigbcm
9leflu!abncaar,
all fie iljm einen Sttaum bcuten follten, auf djaTbiiifdj, Syriac, abet,
tuic el im CBrunbtqt ljci[st,
fiiijd
bel bann
auf
anttuortctcn.
aramiiifdj, n,:;,1~•
Unb
CSdjtei&et
S8udjel
im Wtamiiifdjcn fort, audj nadjbem
biefe ~l>ifobe au l!nbe ift, tueil cfJen iljm unb feincn J!efcm fJcibe
CSi,tadjen gelaufig tuaten,
ijcutautagc
getabe audj
tuie
in unferct ffialje
fo ljiiufig auf IBetfammiungen unb in 18tiefcn unb CSdjri~en 9>eutfdj unb
CEngTifdj nelleneinanbet
iljten
nidjtTjergeljen unb gef>raudjt tuetben. i>ai biefe
bel
CEigcntnmiidj!eit
IBudjel
eth>a
QJrunb Tjat in betfdjiebenen
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......, adat Irie butdj llal acmae iBuclj ficlj ~nbutcljat~be Ian~
kl 6'dft1Dedel; unb IBa'Oma unb anbete !jafJen svo!jt ucljt, !Venn fie
cdl lldr!mnglgmnb bd 6ptacljenlVecljfeII
bafs hie iBot•
(41ft an bie IBeit, aai,. 2-7, in bet f!Bettfptaclje etg~e, unb !Val 31taet
f,rallif4 ane~ tn ba ~Iigen eiptaclje
rtollel btcfel
gefagt lVetbe.17>
1114 ll1let biefen 9un!t finben
onbetl
ficlj 'lluJfilljmngen,
bciIOetteibigem
bcn fJi&ctgliiufrigcn
gana

kl 1Bu4cl
h:cfflicljc
fJef
fJci bem
Untetfucljungen
mnmfanlf4en Clclcljtten tJtofJett SDicf RBiifon,18> bcffen
armbe auf biefem Clefrietc auclj bon bcncn anedannt tuctben,
f
bie onft
emf dnan gana anbem Stanbpun!t
Qlcleljtte
fte!jcn. i>ct beutfclje
fii!jmngcn
lmm~t
batil&ct cine ,.o!jne fftage
~ unb umfanguiclje leitubie" ,191 unb btci bc!anntc ,tofc(foten
stljcologcn bic
bet ~•llnibetfitcit,
Cilctalb SBitnclJ
unb
~ 3adfon ~afc unb
bet
'llfflJtiolog i>. i>. 2uc!enbill, fagtcn in cinet
llefllffllung bet c&cn crhliiljnten Princeton Studies bon S!Bilfonl 'lfuf•

6mitlj

fq: •"flle Aramaic of Daniel' is the title of bis [Professor Wilson's]
ftrJ valuable article on Aramaic philology. There can be no doubt
that he hu disposed of many, if not most, of Professor Driver's

Uaawstic arguments for the late date of Daniel."Bll

!lit IDollm uni afJct jc()t ljauptfiidjlidj mit bcm ~nljatt bcl
fBadjiidjcn
SBuclje
mit 6djtuictiofcitcn,
ilofligen unb
bcn
tuie fie fidj in
inmqm lai,itdn finbcn. S>al tnudj S>anicl ift cfJcn gana befonbetB
rin lcnnpffelb. IBit ctinnem hliebct an ,ufctJI !Bott: "The Book of
Daniel Is especlally fitted to be a battle-field between faith and
unbe1Jef. It ls either divine or an imposture." !llgl. auclj ~cnoften•
6uQ1 l~rung, WptiI'fjeft, 6. 270. 'llflct fcl&ft Iibctaie SBi&eiftitifet
iomil[,
kt lruarit !Die
cinct bet gch:cucftcn lSdjiilet
a(B
l , irocnbcin
bcl
!Bcl[ljaufcn
bet me!jt
anbctct bic mobctne, Ii&ctale SBibcl•
hiJif in bie !IBegc gc(eitct ljat, fngt:
met.. ift
bclein
Q:tfolo
SBucljel
une~m: getuefen, &cftimmenb fiit bic oanac fpiitetc 2itctatut unb
cnq int !lleuen !teflamcnt fe!jt
ift gana
bcutndj
fiat,au fpiiren. "!!l)
unb ~inteilung
bcl
i>ie i>ilpofition
SBudjcl
unb bic
wiknl'rile, in bic cl 0crfiil[t, finbct jebct SBUJcllefct
ftap.1-6
bon fcl&ft.
m~lt bie CIJef~~te
unb .ftap. 7-12 btingt bic Qlcfidjte i>a•
null. S>et gef~icljtricljc !teil fpiclt ficlj, tuit
tuic f
cljon cdannt ljafJen,
a& IDiiltenb bet Seit bet babl)lonifcljcn
Qlcfanoenfdja~ bcl
IOoifcl QlottcB,

kf

17) llpicr, ■cl4 CIJoltcl unb !IRcnf~nfo,n Im !8ucfJc 1>anict, 6. 150-157;

tlaletlfllcl 21tcrotarfltatt, 20 (1899), 567.

18) 'l'be Aramaic of Dani.el in Biblical au Theologfcal Scudin, by
Iba llembm of tbe Faeulty of Princeton Theological Seminary, 261-308.
19) •• •romllfclc Im IBucfJc 5'clnlct. ,8cltfcfJrlft fDr bic lltttc,amcntllcfJe
!1Blfr1(&1aft, 4 (1927), 84.
20) A1111ricn Jou1"Ml

of Theolo11t1, 17 (1913), 101.

21) lllnlelhulg in bal •ttc s:c,amcnt, 6. 262.
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eoe-:.«sse 11or qtifto. i>et amette i:rit ljingegm. ber bie IDUnba:fmaa
IBifionen ent'6lt, IDdlf'agt
unb !irdjengef
bie IDeit•
~Iidjen bipiffe
nadj bfefet 8eft,
•uflommn
tebet
bedilnbfgt
bon bet l>erfif•n 8rit,
11d
bfe !l)fabodjmaeit
fdjen IBeitmonardjfe,
baflei infonbetljrit baJ tlufmten
unb IBllten bel hrifdjen
finial
Vlntiodjul IV. abet 1Ei,ii,1janel,
abet Oeniidjen,
bel IEbien
the muatrlous, im atueiten 3a1jt1junbert
gteuiidjen
bot ~rlfto, bem
IDod>iDI bel
riften, fdjiibcrt
bann im llnfdjtun an bfefel
1Bot6ilb bal QJcgcnlJilb, bcn rcdjten,IBeitmonatdjie
IDaljtcn, 'ltntilf1tiftcn,
ljettJot!ommt,
bet
aul bet
djen
unb geljt bamit fill an
bell CEnbe bet ,8eit; benn nadj SDanieI unb IJcfonbctl nadj bm !lmn
Beilfaounnen
bcl !Jleuen
6Ici&en, fJil
bet OfEtt iljm
ein !Enbe madjen IDitb butdj bie l!tfcf1einung fciner Su•
!unft, 2
~elf. 2, 8. SDie IBcrtocfdjidjte filljrt aum IBeitgetidjt. tluf ben
unb gclDaittiitigcn
ljict !Beitrcidje
l,
alje&t fidj ba1
en
IJriebenlteidj
chJigc bcl
.91lcnfdjcnfo1jn fdjon
in bet Seit unb hrirb
boIIenbct bod in bet CEhJigfeit. Unb tucnn biel aIIcl im 1!aufe bet 8dt
oefdjeljen ift, bann IolJfingcn bie 1UJettuinbct am gliifemen !Rea &elm
6aitenfi,ieI iljrem
au
QJott
fEljren unb fngen: ,.6Sron unb munbetfcnn
finb bcine !!Bede, Oett, aIImiidjtigcr @oft; ocrcdjt unb hJa1jr1jaftig finb
bcine IBege, bu ftonig bcr Ociligen. mer foll bidj nidjt filtdjtm, ,Olrr,
unb befnen !Jlamen l)teifen¥ S>cnn bu flift aIIcin ljcilig. i)enn a1Ie
Oeiben tucrben fommcn unb. anfJctcn bot bit; bcnn beine Urteile finb
offenfJar tuorbcnH, OffcnfJ. 15, 8. 4.
!Bir gcljen nun burdj bal '8udj nadj fcinen cinaeinen .ftapitcln.
lung ljcraul.
ffi>fdjnitte
fJcfonberct 18eljanb•
oreifen alJer IJefonbere
!!Bir 6enu,cn balJci bic cinfdjliigigen !Bede bon. ftcil,
fliiefotlj, i?ange•
,8ocfier, ,PufelJ, fR. SD !!Bi[fon, !nontgometl), f,efon•
berl audj bie i,oi,uiiire SDarfteIIung
ban
<5tocfmann, unb anbeu mqr.

~eft

SD ie o e f dj i dj tr i dj e e i n I e it u n g. .\lap. 1
!Radj ben tcnfanglbctfcn aaljrte man bal britte 3n1jt bel jilbifdjm
ftonigl 3ojafim,
bal 3G1jt 606 bor <iljrifto. 3n !Ba6eI
ljcttf
djie bamall
nodj
in bicfcr Seit fein junger,
te ftonig !Jla6oi,oialfar;
iljm foigte
ftiiftiget, f
djon botljer aur ¥1nteilna1jme, namcntlidj all f8efe1jl11jafler bel
Oeetel, ljcranocaogcner
urarte,
Belt•
<5o1jn !JlelJufabncaar. S>ie
rcidje
ftabt 9Hnibe hJar 612 actftort
l
madjte
tuorben, ba afflJtifdje fReidj hJar auorunbe
9Zun
fidj 9Ze6ufabncaar auf gcgcn frgl}l)ten, unb fJei
ftardjemffdj ober liirceffium am 1Eui,1jrat lam el aur t!ntf
29-815;
djeibunal•
iljm ftiinio
unb l
2ahJifdjen
fton.
fdjladjt
9Zedjo, bcm
flg1Jpten1, ban hem
28,
2 (iljron. 85, 20-86, 4; 3cr. 46, 2 IBeitetel 6eridjtet
IDirb. 9Ze6ufabneaar
fiegte 11nb aoe bann nadj 3erufalcm, bal bamall
flglJptenhJar,
unb untcrtuarf el fidj. 9IIIe biefe aitm
tri6ufpflidjtig
3m1JeriaiiftenGJro5fanige
im boIIcn <5inne bel IBortel, tradjtctm
nadj bet IBertljenfdjaft. SDie tlnga'&e SDnn 1, 1 .im britten 3G1jr brl
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lld4I ~ - m ~ 4.8, 2 .im bimen ~i: ~attmr ttt fdn
~ - l>ie ll;i,ebttion Me&ula!meam, britb Iangere Sett, ID°'l
cm Ml aJDel ~'"• gebauert ~ . unb bei: einc ~eifJer mag ~rm
lnfaa, k t ~ t~ lhbe nennen. i>al 'fjef>raifdje IBod filr .tam•,
la.1, 1, 111, ~st ntdjt fJias an etnm £>rtf 'fjin!ammen, onbem audj
aa&I dnan i>rte a~n. atdjen. IBii: Vlmen!anei: i:eben IJam ftnege ban
1811, Gb,q[ er me'fjreu ~a'fjre bauerte. MefJu!abneaar nimmt bafJd
llom4me .lunae ~ul>iier gefangen unb Iiif,t fie nadjIJringcn,
IBafJet unm:

illlCll llcmte[ mit feinen brci Ureunbm. llnb bann tuirb eraii'fjlt,
~ilngtinge
Ivie

ber IJiiter

Mlle lrier frommennidjt
djen
gctuiffcn'fjaft
iilbif
Spcif
ld'IQion mu fJtei&en unb
en effen tuallen, beren QJenus i'fjnen
~ bell iilbif~ QJefq unteqagttyan
tuar.
mar
ffleifdj,
fanft
nidjt
Si)iel
bie
nur,
[ebi• bci:
IDeif ilnen IJ(eifdj IJon
abei:
bem
lifcle ~ i t fdjtte, bargereidjt tuerbcn !annte, fanbcrn fJefonbcrl audj,
llriI m4 ~nif~m QJefJraudj ein !teil bei:
Spcifen
unb QJctran!e all
Qlfer fir bie QJottet bargefltadjt tuurbe unb ra filt bie ~lraeliten cine
llctriligung am Qlilbenbienft fJebeutete. S)icfc GJe11>ificn'fjaftio!eit unb
lfcmlnltreue acigtcn fie audj fJci bem llnteuidjt, bet i'fjnen
bie burd}
WQ{onifdjen liJete'fjrten auteil luntbc. S)al ~cibentum, bal i'fjnen je-t
in ban aliinacnben <BelDanb bet 'fjodjfJetii'fjmtcn !BciJ'fjeit unb ffultui: bel
bar
Dorgenlanbel
bie Wugen trat, madjte !cinen tieferen Cfinbtuc! auf
Pe, fonbem liefeftigte fie nut in i'fjten fi:ommen @i:unbfiiben. Unb QJatt
ftgntle unb liclo'fjnte aul QJnaben i'fjtc !treue fa feljt, baf, fie fJei bet
,r11fung am @;djtu(, bcl Untcrridjtl burclj
!Rit• i'fjrc
i!ciftungen
i'fjrc
f411Ier illiertrafen unb faoteidj atl !Ritgliebct bci: !nagiedafte im fonio•
Iidjm Oofbicnft angeftent tuurbcn. i\ber S)anicll lBiden in bicfet S!afte
IDil[m IDir nidjtl 9lii'fjerel. ffliet oetuif, 'fjat ct fcinen S!ollcgen aud} ben
IDqtm lllott unb bie meffianifd}e ~affnung feinel !Bolfel bedilnbigt.
Slamuf fil'fjrt bie QJefdjidjte ban ben !Beifen alll bcm SJZargenlanbe, bie
cml biefem !tei( bel £>nentl !amen unb ban bem au ertuartenben stonig
bet 3ubm IDuf,ten, !7latt'fj. 2.
i>al IHib ban ben gtaf,en 51Beltmanatd}ien. ftap.2
C!I IDat im ameiten Dlegictunglja'fjt Mef:lufabneaarl.
tag
ei: 'fjatte bie
0~ einer !7ladjt ea:ftiegen,
in einet !lladjt tuadjenb
im
R3ette unb
lirf•ftlate fidj mit bet Uragc,
45 cl aum
tuic
tuitb,
ei
!Berftiinbnil
bet
bodj 'fjetnadj
bel ganaen
gc'fjen
tulltbeffapite[I.
•,
519. i>iefer 6ab,
18.
tuiebet'fjatt
batf nid}t iif:letfe'fjen
IDetbm, benn
(5djfiiff
Eiotdje IIUlbrillfe unb ¥rulfagen ge'fjoten aud} au bem apa!a[l)ptifcf1en
lqamliet dner 6djrlft. !Bg[. Offenf:I. 1, 1: ,.tual in bei: ftiltae gcfdjeljen
foll•; 1,8: .i)ie Seit ift nalje•; 22, 8: ,.tual f:lalb gefdjeljen mu(," unb
bal llrieber'fjotte ,.6ie1je, idj femme IJa[b•, 8, 11; 22, 7. S>ie stirdje ift
in brr IBelt, IDirb ban ber !Belt unb i'fjren !Jleidjen IJefeinbet, fJc!ii~~.
f4fer berfdjtungen. calJet fie !ann nidjt unterge~en. Vlud}
bic
,Pfartm
brr Oolle fallen fie nidjt ilf:lertuii[tigen.
errettet S)er ~l!tt
fie, unb tuenn
ff
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IBelt~""

el aum ftuf,etj'tcn fommt; ctj'djeint er aum GJctidjt. l>ct
!Rebufabncacn ~ bal JIBelmidj ftgtJl)tcn butdj feinen Sieg fJei lmdjemifdj aul Wfien aurilcfgebriingt. C!r ljatte bal cmbere l!Bdtuidj, ba1
mit
afftJrifdje,
feiner Oaui,tftabt !Rini1'e aufammcnft{lqen f~. Ital
hrirb nun cinft bal 6djicffaI feinel auf bm !trilmmernljat
~
ein et•
RBeitreidjl
bauten J'Ja'61)Ionifdjcn
C!r
IUUnbmarel !tmmn•
gcfidjt in biefer !Radjt, fieljt im !traum cine unljeimiidje, gro~
djeinung
Cleftalt,
bcren giiinacnbc Q:rf
mit cinem fdjrecflidjen, i,I°'Iidjen Eituraetj'djiltte
em,adjt,
cnbet. i>cr ftonig
a&er fJefm tk•
6Iei6t
iljm bon htfqen
madjen
nur nodj eine bun!Ie BorfteUung bon dbJal unet'°°
GJrauenlja~em, bal er im !traum gefeljen ljatte. i'>cn !traum fdbft ~
er bergellen.
Benn man 6ebenft, lUie f$ bic Oeiben au jener Seitgro~
tJG1I \IIJcrgia
ber
J1Zadjt bcl
meidj
ISe•
beutung fie auffaUenben
d !traumcn
fann
6ciaumellen 1>ficgten,
man
luoljI tJcrftcljen,
tief bicier !traum ben ftonig 6cunruljigte. !5)arum
tat er aUcl, um ben !traum unb beffen f8ebcutung au etfaljren, taut aJlc
!traumbeutcr, 6temfeljer,
f8efdj1Dorer unb !Baljtfagcr~rfolg.
!l)anieI
au fidj
bann
fommen,
a6er oljne
¥mer
trftt
auf ben 6djaui,Iq, unb gc•
feinen GJiau6enlgenoffen, hrirb
ftiirft burdj bic G.Se6ctlgemeinfdja~
iljm in eincm 9lacljtgcfidjt
bet !traum
bonbel
G.Sott
.ftonigl
famt bcr
!l'leutung geoffenJ;art, 18. 19; unb nun fdjilbed er, bot ben ftonig bot•
gelaffen, biefcm bal f8iib unb be[fen f8ebeutung. 3n feinen IDeitgefdjicljt•
Iidjen @ebanfen ljatte !RcJ;ufabneaar cine tJliefengeftait gefeljen mit gol•
benem Oaui,t, fiIJ;emer f8ruft unb !!rmen, !ui,fernem tBaudj unb 1!enben,
eifemen 6cljen!eln unb eifernen unb tonemen 8ilfsen, bie in aeljn 8eljen
aulliefen. SDa lUurbe ein 6tein oljne Oiinbe aJ;gerijfen; ber fcljiug unten
an bie B'ilfse, fo bafs bal f8iib umfieI unb boUig J'Jil aum OaUl)t ljin aer•
fcljmetted lUutbe. Unb nun bie i'>eutung. !Da Si>anieI
gilibcneaulbrilcflidj
Oaui,t", au
fagt:
!RelJu!abneaar
,.Si>u J;ift bal
18. 88, bal go'Cbenc
Oau1>t aIfo bal J;afJt)Ionifclje mleitrciclj J'Jebeutet, fo ranncn bic ilbrigcn bon
i')cmieI J;efdjrieJ;enen ftonigrciclje nidjtl anbercl fcin all bic fl)iitems
RBeltteidje, lUic fie nacljeinanber auf ben 6djaui,Iav ber G.Scfdjidjte tmtcn.
SDie 18ruft unb bic ~rmc bon <Simerbann
J;ebeuten bet fui,ferne
bal bon <ilJrul oemebo•4>erfifclje !Reiclj,
tBaudj unb hie i!enben bal
bon fflei;anber bem @rofsen gefcljaffene gtiecljifdj•maaebonifcljc iBeitreiclj,
bie eifemen 6cljen!eI bal
IBcltreidj,
riimifclje
unb bie aulbrilcfliclj oe•
nannten aeljn 8eljen, 18.hlir
f42, bic,aqn
lUic
nodj eljen lUerben, ben
in ber fl)iiteren ~Jifion i')anieII, aai,. 7, entfl)redjen, fJebeuten
aeljn fReiclje, bie aul bem romifcljen IBeitreidj ljerborgeljen. Unb bet
Stein
ift, hlie m. 44 aulbrilcflidj
gottiidje
gefagt hrirb, bal
tJleidj: .lier
aur
foidjer ftiinigreidje
nimmermeljr
etmmeI
mirb GJott
ein
aerftiirt
bomhlitb,
ftiinigi:cidj auf•
bal
unb fein ftiinigreidj lUitb auf fein
nber
JBoU !ommen. <ff hritb arre biefeJ;Iewen."
ftiinigreidje
hritb
aermaimen unb
ctj'torm,
afJer el
elDigiidj
Ge bie gi:o5en iBdtreiclje
mit arren iljrm im1>eriaiiftif
djm
aemummert
18eftre6ungen milffen
mer-
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lea. 111111 auf qrcn :tnbmnml flaut 1icfj auf bat mrige Refftakeldj, bie
elae ~ ~ftildje ffltcfje iin in bet Seit unb bod in btgkit,.

t:>lfm.11, 16; 1B, 10; 19, 6. i)ie ~fintenbe Scfjtlbmang bom flolb
PD 6Urler, bcmn aum ftul,fet, enbtidj aum <afen unb :ton fohrie audj bie
ladfin!mbe Shafe bet ABq,etgliebet llom Oaui>t am: IBtuft, bann aum
llau4. mbttdj au bm lfllfsm, beutet tuoit an, bafs biefe IBcitteidje in
ilm ltt immet 11nebict, cwct audj immet iattet unb bodj auieit
imfdj unb amn:edjtidj fein tuetben. i>ic :teitung bun fBmft unb Wtmm
IClt auf bie Smeiteitune bel Dleicljcl in !Rebien unb ,Pctfien. IBie bann
kc llcrudj in atuei 2enben fidj fl,attet, fo teitte fidj balbtitte IBettteicfj
mClmdjenlanb unb !Dlaaebonicn. i>ie atuei f8cine entflJtecfjen bet 8tuei" tomlf~n
ldlaq bel
Dleicljel in bal tuefttomifdje unb ofh:omifdje Dleicfj,
Id llal :ton untet bal CEifen gemifdjt ift, bebcutet, bau bal Dlilmetteidj
iln 2aufe bet CISefdjicljte feine t'Eifcnnatut meijt unb meijt bediett. t'EI ift
ain: unmet nodj ba, bal tucfttilmifdjc im ,QIJft, bal oftromifdje im
Ddm. l>ie Salt bet a~ 8cijcn
ijetbotgeijobcn,
bie
tuitb
Dtomcttcidjl
!fultiiufct
tuoijt abet
finb.
nidjt
IDrittr Ctulgebeutet,
bafs cl
bcl
llmn man ftaet, tuie man il~etl geftaet ijat, tuic ficfj benn bic aeln
lllltiuftt in ijiftotifdjen Dleidjen edennen Iaffen, fo ift au anttuotten,
~etft
f1e fq enbgllttig beftimmen Taffen, hJcnn aircl etfilirt ift. W&et
fdjon ,Oofmann ijat auf bie Wulfage Ill. 48 ijingetulcfen: ,. <5ie tuetben fidj
tuetben
latten",unteteinnnbct mengen, abet fie
~I nadj !Jlenfcljcnge&tilt
bodj
nidjt anrinanbet
tuo untet ben fidj llletmifdjenben offenfiat
lonige unb beten IDctfdjtuiigenmgcn betftanben hJetben fotren. ec fagt
in fdnm, feineraeit ei,odjemadjenben &fttingltuede: . ,.Dlomifdjd unb
aodj ei,iltml betmengte
bci Iet,tecem
fidj; foUte
nidjt
an QJecmnnifdjd
teitl tuenigftenl
unb EifatDifdjel au benfen fein¥ ¥0'1 bie S)eutfdjen
uni> <5Iatuen teill
auf brn Glrunb unb f8oben,
in bic tucttgefdjidjttidjc i~te ffiltften
tamifcljen
fidj
brl6trtreffamitien.
ffaifDlcidjl cinciicften,
mil rumifcljm
ec ffad ftammte aul tomanifdjem t,aufe,
unb faft au eteicljet Seit "1bcn
Ottofidjbeutfdjc
bee
Raif
et
IL unb betmciijtt.
bet
geftiftet,
fiit
if bet
au
ruflifdje <lraufiltft
IBTabimit
djec Sta et
mit :todjtecn
bid
fcin
neueJ ofttomif
IEI IDcn:
&,acicljncnb
bal 1llctijcith1il
llJoUet
!Rom il&erlaui,t: fie ijaben
Dteidj
bal
romifdje fotteefct,t. Unb fo btei&t el bil anl <!:nbe aIrct !Bcttmadjt,
&ii au i,rem fcljliefslicljcn Wultaufe in aeijn Occtfdjaften, tuetdje
ievt
114dj1Deifen au tuoUen cfJenfo bcdeijtt tuiitc,
tuennatl
man bie !Biebez:,.
funft qrifti auf mocgcn obec ii&ecmorgen anfagen tuoll'te. "21) ,ufelJ
aitiat biefe lllllfll~ne auftimmenb unb fiiet bem tet,ten
"To<5ai:
attempt now to mark out these kingdoms would be as misplaced a to fix tomorrow or the next day the coming of Christ"
bie fteffenbe 18emedung ijinau: "with which they stand connected."131
1&tt IDie bem a11dj fein mag: 1!affen tub:
baunidjt aufset Wugen,
II) Odlfa11u111 unb llrfDtluna, 1, 281. 282.
93) Dmdel the Proph.t, 121.
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i)cmiel men dgentlid}
IBeltuid}e
nur bier
meilfagt. l)oau l'ctlt =I
gcrabc bic 8aljl bier; benn bier ift, mie man
ridjtig gefagt
lat unb all•
gcmcin augeftcljt,
.l>!umeniaitat•
bie 8aljl berober VDlganeinljdt.
8gL
bal in bm .fflcinen Oefe!ielftubien• biefer
in
8dtfdjri~ bmllfJu ...,
1986, 6. 179; ~unilje~, S. 4BB. t>dljam fllljtle
illjde, IJZ'"aljc~
fidj audj bal
IScrmanenrcidj,
all el bal lidie bel !Rammeidjl antmt.
all ein neuel fReidj, fonllem all
fJe!annte
ffodf
audjqung bel !Ramemicljl in
nidjt
ftalt,
IDic
ber
!1Zame fJefaate .bell ,Oeifage
IRomifdje IReidj i>cutfdjer !Ration•,
erft bal
1806 auarunbe QinQ.
!Rc6u!abncaar ift bon bief
()ffenfJaruna
er
ljulbigt bel GJeljeimniffel acma
IEr
bem CBott bet ISottcr, beffen ,ropljet unb IBcr•
ergriffen.
trcter bor iljm
fJc!ennt:
ftanb. ,.C!I
IEr
ift !cin 8meifel, euer GJott ein
ISott ilfJer aUc (lotter unb ein OIErr ilfJcrftonige,
aUc ber
ba fcnn IIU•
fJorgcne i>ingc offcnfJaren•, 18. 47. Unb er fJeloljnt ben t>aniel, inban er
iljn aum lJilrften fc-t ilfJer bie ganac &nbf
IBeif
djaft
unb
ilfJer
18afJl)lon
ifin
allDI
madjt
aUe
en au 18afJcl.

1,

CB ottel Bunbnm a djt i m

ff eucr of en. .ftap. 8

!RefJufabncaar ljat fidj freilidj nidjt butdj fcine erfte C!tfaljruna bon
bet QJrofle bcl
auf bie S)auct fJelcljren unb bom
GJ~cnbienft fJe!eljtcn laffen. tlBir IDiffen ja ilfJetljaupt
i>anielfJudjc
nicfjtl Clena11cte1
ctmaljnten
bet im
Cltofl!iiniQe, unb
Ummanblung
batilfict SBetidjtcte
bal
!ann !aum all cine boUige 18efcljrung aufgefakf
tBgl.
IDCtben.
bal im Wpri~eft biefct ,Scitfdjtift, <5. 877, !Bemetfte.
Ober el mar fJei iljnen mie fJei ben l!SinhJoljnern !Rinibel unb beun
ftiinig. <Sic fielen miebcr autfic! in bal ljcibnifdje IBefen; benn bie Seit
bel !1Zeucn !teftamentl, ba bie Ociben in <Sdjatcn in bie ftitdje elnaeljen
foUten, mar nodj nidjtfltgdommen.
fidj getabc S)iel la
aucfj aul biefem
brittcn ftapitcl cdcnnen. !1Zadj ljeibnifdjcr \l(nfdjauung aeigte bet 6icg
cinel 18ol!cl ilfJcr anbete tBoI!et bcutlidj an, bah bet <Bott bet Sieger
bm Clottern ber 18efiegtcn il&erlegen fei. Die fpottet a. 18. ber ira•
fdjenfe unb ffelbljcrr bel afftJrifdjen ftonigl ben ~lraelitcn gegenll6er
iUJer bie GJottcr bcr fJefiegten f8ol!er unb ilfJer ben QJott ~lraell, 9 Stun.
19, 10-18; ~cf. 87, 10-141 So mutbc bet QJott bet Sieger aum
IReidjl,
,Oaui,t•
bel
unb bic GJotfct bet etofiedcn S!anber fan!en ljerafJ
niebeter
aufmil[ QJott
gott
bie 6tufe
i)iel
nun !1ZefJufabncaar in fcincm IBclt•
jc
Wne
c&en unb je
rcidj aur
in bet IEinljett bet !Religion
aulgeaeidjnetel
einel groflen
ein
IJleidjel
18anb
aur tBereiniQUnQ
IBiltQCt
edannt. i:>arum beranftaltet
einer fieftimmten
cinebetgtoflartig
ftonig
au
Seit
cfje unb auaici"
lj
fol[en aufammen!ommm
religiofe IJeier. Uc
unb bie C!inljeit bel tReidjel, bal aul fo biclen !Bol!crn fJeftanb,
baburdj
fJtingcn, aum WUlbruc!
bat fie aUe au glcidjcr <Stunbc
e
mie aul in em
IJZunbe bem cine n Oetrfcf;et unb f einem IReidjlgott ljulblgen. @io liefs
!1ZefJu!abncaar in bet Q!fJene t>uta, in bet &nbfdja~ 18afJel, cine tiefiQC
golbene obei:
erridjten.
bergolbete f8ilbfaulc
l!Sntmebet mat el fein
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. . -&an11i1D, obu dne 18Ul,faute bel EStabtgotte1 bon !Bcwd, 1Raz:,.

Id lhi ~ . obu ilrJn""1i>t etn Sinnl>ilb leabl)tonl. i>iefel
. . . . folt& butdj fdne 9liefmgl:ijhe unb feinm rlotbglcma 8eugnil
. . . . bOn bu rltohe unb !Radjt bel fJabt,Ionif.djen 8leidj1Qotte1, bn
lca l&ltg 11en &eg ilrJa: alie fetne IJcinbe betlie,en ~He, unb follte fo
elm Id 6iegelbm!mal aUt IBeih:eidjl
IBet,ntiidjung bel fJafJtJionifdjen
fdn. fl mat ein Qtofladigel eidjauf1>iel, bal fidj aut feftgefe\ten
ltanlle mtfaltete. ICuf bem Ueftl)Ia\e fun!elte unb ftta,Ite bal golbene
bet Oaf mit
,o1en
defmarole llilb!Uet!. Dlingl,etum betfammclte fidj
bem
laala, Jim
IBeamtcn, bie 6tabt'4Itet unb 1!anb1>flcget, bie Rte•
~ unb ICmtlieute, bie Steueteinne,met unb Sdja\,meiftet, bie
Omi4fet unb bie IRedjtlQel~tten. i)aau !am bann bie gn>he !Renge
kl lal!el. Unb nun trltt bet Octolb ,ctbot unb tuft mit !Radjt: So•
ND bie IRufi! ettont, follt Ujt niebetfallen unb bal IBiib anfJeten. i)al
flnntm mq alle nidjtfJafJtJionifdjcn Oeibcn gana Icidjt tun. 9ladj fJafJlJ•
laifilct religiofei: 'Infdjauung !onnte iebct in fcinem eigencneine
et!cnncn
(Mott
ltanifeflaflon, bet
eine Offenl>atung,
GJott'fjeit
unb batum
frilCn eigmen raott all ben Jjlidjften bctel;ten. Unb fa fallt bic gcmae
!lmge ·canl,denb auf bie hie. 9lut in ~taell ,eiiiQem GJcfe\ fte'fjt bell
llnt: .l>u follft !eine anbem GJottct ncfJen,aTJcn",
mit
2 !Raf.
20, 8.
l)arum flctdiigen i)anicll btei
. nidjt
fftcunbe
:i:aoc¥
fidj
batan
IBo IDClt afJet
an biefcm
i'.lal h>ilfcn h>it nidjt
ergtiffen
unb
infolgc
Snnen
IBielleidjt
h>at et !tan! (h>b:
nut llemutungen
aulfl)tedjen.
et
lefm oftnt, bah sana
h>at
bet i'fjm auteit h>etbenbcn
llibetfqmiffe unb Offenl>atungen, ffal>. 4, 16; 7, 28; 8, 17. 18. 27;
10, 8), oba a: h>at betteift unb bielleidjt in !Jlegietunglgefdjaften
nadj
afJ•
IDefmb; afJet eana geh>ifs biltfen h>it
fcinem gcmaen 1!efJen unb
llimn nldjt benten an ftteuaetfdjeu unb ftteuaelfludjt. Unb nun h:iigt
li4 bie Clefdjidjte au, bie iebem IBi&eIIefet
ift, unb ein gto{sel je bet
lllunbet eef~t,IBunbet,
ein
ilfJet bal
UnglaufJe unb je gef1>ottet
:i:eftament
ift. S)enn
~ bal afJet audj butdj bal 9leue
fJcaeuot
in bem
lfOlen 11. Stai,itel bel Oe&riiemtiefl born feliomadjenbcn GJiaufJen h>et"
k1I cni4 biefe C8IaufJen1,etben, C5abtadj, B>?efadj unb ffllebncgo, tuenn
mul nidjt mit aulbtllc!lidjct 9lamenlncnnung, eth>a'fjnt, unb el h>itb
~ . bah fie butdj ben GJtaufJen bel ffeuetl !Radjt aulgelofdjt ljafJen,
8. H. Unb bie ffolge babon ift,9lcbufabneaat
bafs
bem h>a,ten GJott
bie ~ gi&t, bet feinen !Engel gefanbt unb fcine ftnedjte euettet
mit,at,
bet :i:obclfh:afe
jrbm, bet biefen CIJott Iaftem h>itb,
&cbto'fjt 1;1nb ben
brri mum lte!ennem gtohe (leh>alt gi&t, 18. 28-SO.
lielleidjt aflet biltfen
aum
nodj,
nadjftcn
h>it 'fjict
eJ;e h>it
ftal>itel
lifflgqm, einm rretnen IEg!utl einfilgen iiliet cine 6adje, bie fc:11on biel
~ t unb unmet audj all cin ICtgument gegen bie IEntfte,ung bel
lu"'8 l)cnrieI im ~ obu gteidj nadj bel
bem
ltilbel
niim"
gcitenb
l!~I gemadjt
!:Dot"
bet
bm ilt. ~ biefem IBetidjt bon
IBei~e
gtofsen
h>itb
6" angefilnbigt: .IBenn i~tmetbet
,otm
6dja1I bet •araunen.
ben
lrroauneten,
rleiQen, "altet, &uten unb alletlei Eiaitenfl)ieI,
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fo fo1It i~ nieberfallm unb bal gilibene mm,
biefe
cmfJetm. bal bu Elda
ljat fqen Ia(fen•, IB. rs, unb
3n{trumenu IDerllm
bann IB. 7, 10 unb 115 nodj dnmar gmannt. ran 18tic! auf bm ammat,
fdjm (lz:unbtqt aeigt, bGfs biel aum :£et[ fiefonbere Pufffinfttumenle
lVaren, bie l!utljer in redjterWulbrilcfm,
iBeife mtt
bie in ba: badf~
Si,radje gang unb gcibe finb, hJiebergegdien
audjljat, gerabc hJie
bie
l llon
"comet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer,
and all kinds of music" re bet. S!Benn man bann biefe !Ramm genauer
unterfudjt, fo fteIIt fidj r,atb ljeraul,
einigebas
bief
er IBcaeidjnungen
ifdje
S!Borte finb, bie in aramaifdjer Uorm gegekn
hJerbcn. Unb ba belja111>tet nun bie .ftriff!,einbafs biel
11am: IBeJDdl
ci bcr fl>citen 6:ntfteljung beJ SDaniemudjel.
erffciriidj
e griedjifdjen SDief
'lul,
feim nur
in einer Seit, ba bic griedjifdje S.,radje bie
gehJorben
1Bcitf1>radje
fei. i>er E:idjrcilier milffc aifo erft nadj 'IIqcmber
bem flrosen geidit ljaben, in ber !1Za!fa~eraeit, hJie a. 18. SDtiller ft4
aulbrllcft: "The Greek words demand a date after the conquest of
Palestine by Alexander the Great."111
ma1 Icifst fidj auf bicfel Wrguntcnt ermibcm¥ 8uniidjft fei
medt, bafs bieJ nidjt erft neuerbingl erfannt
hJorbcn ift, fonbern
bah
ber arte treffiidje {ta{ob in fcinem Criticua SaeeT Veteria TelfAmmti auf bicfen ,Punft cingeljt. fflJer
adje ~atf
ift, bafs bal aramiiifdje
IBort filr ..~autcn .., dulcimer, n•lia~D, offenr,at bal gricdjifdjc llod
T'
I
auµqicov[a, S1Jm1>1jonie, ift; !pfartcr, psaltery, J'1J:l~~a, ijt bal griedjifdje
,i,alTqQlOY, eaitenfi,ieI, c,ii,•~, .. earfen", harp, ift bie griedjifdje 11&tdoa
obct
xCOCIQL~, 8itljer; unb N:l3D, ,. 0-'cigen,., sackbut, ift bal gti~ifdje
CJC11&lhix11, ein breiecfigcl ~nfkiii'ncnt bon fdjarfcm, ljcllcm ston. e1 f1nb
alfo tauter f1>caictre, tcdjnifdje Wulbrlicfc. Unb nun ift cl ia allgemein
belannt, bafs gerabc termini technici aul einct ei,radje Icidjt in eine
anbcre Ceii,radje iibergcljen.
bcn
~ngiiinbifdjc Ceidjriftftellcr gcbraudjen ben
einterfanb• filt
~ciI !!frifaJ, bet ljintct betIiegt.
.ftllftc
IRiber ,Oaggatb gcfJraudjt ljollcinbifdje \lulbrllcfc
hJic trek unb luger,
bie iifJerlja111>t in bic engiif!Barte
ljiiufig
dje 61>radje
stljomaB
ilbcrgcgangen
ttarfl)Ie bcutf
finb. 91amcntlidj
hJie
dje
unb !p~rafen
anhJenbct unb ben Stir bon ~can tJtaut ff. Dlidjtct nadjaijmt.
.aluifdjen
IBeiben
bem @tiedje
llieifadjen iUedeljr,
be1:
unb Wfiaten ftattfanb, ift
el nidjt nut benl6ar unb mogiidj, fonbern fognt hJaljrfdjcintidj, ban
f oidje ¥1ulbrilc!e auleinen
bet
Spradje in bie anbcre il6ergingen,
3utreffen,
gtie-unbmoutf{oh
!Borter
burdj griedjifdje
bie iUermutung
mnronl unb
mag
bafs bicfe
cfjifdjen
Soibner an !JlebufabncaarB ~of
!Baumgartner,
gebtadjt
fdjon
gera
hJorbendjen
feien.m1 SDcr
genannte
ljinfidjtlidj beJ Wramciif
ritiit
im S>anieI, fJemedt freiiidj, ban gtie,
djifdje IBortet ,.in ben steiten bel 5. ~aljrljunbertJ faft gana fe~ren unb

rx,

24) Centu'll Bible, Daniel, LXm.
25) Wilton, The Anmalc ol Daniel, 301; Boutftower, la cnul IU"Ol&U
the Boo'lc a/ Demiel, 248.

https://scholar.csl.edu/ctm/vol9/iss1/32

10

Fuerbringer: Kleine Danielstudien
'1'118 Voyage of the Saxom

8'7

11111 ~ nm n,&dtd) bedteten!ommen
finb•,
bar;
arm:
bettueif
unbfie

bod)
liotuletJ,
en namentltd) auf
Mc in amm Seit aufgefunbencn
,ai,11ri
aramiiifcljen
bon <aei,~ntine
gtiecljif~
IBortem.111) Unb
man fagt, bafsetft ber grie•
llit i1nn
4ir4c Oiftoriler
im atueiten 3cl~ijunbcrt bot Ci,rifto bie OU!""
,o'flJ~ul
IN a!Dqne unb bafs ber erft in bet !na!fa&iicraeit Ir&enbe f'1rifclje
~ lnHodjUIbamit
CEi,ii,ijancl
unb gctanat ija&c, fo
aufgetretcn fei
idad(t kl nlcljt, bafs blcfer erft blcf
~nftrument
el
crfunben
ija&e.
i4on lier h!anntcfcinem
engllfclje Vlulgra&cr
iffltJatb fon
in
S!Ber!
Dlscalleria amcmg the Ruma of Nineveh cincl &b11Icm - bell SBuclj
ift mfr nidjt augiingliclj - mitgetcitt ija&en, bafs auf bcn !nonumcnten
einel kl 6aqeti& ficlj bal IBilb
,i,al-n\QI.OY finbe.
IBiz: ~ gcrabe biefen !13unrt, tueil cB ein interc(fantcl !noment
iJ, '"ewlgegriffen all 18etueil, bafJ bie ~rgumcntc bet mobcmen ftriti!
Rffl Ille (!cljt,eit bel SBucljel S>aniet ficlj 1uoijl luibcrlcgcn Ia(fen.
2. gnr&i:inger

mm~. tuie ea.u,

The Voyage of the Saxons
In view of the fact that the approaching centennial celebration
of the Saxon immigration will require a more than casual acqualnllDc:e with the chief incidents connected with this memorable historical event, we aball certainly all profit by a rehearsal and a restwly of the more slgnl6cant features of this unique undertaking
1111 the part of these Lutheran colonists. Such a study is especially
-=-r:, in view of the fact that many of the old histories are
DO longer generally available or accessible and that some of the ·
printecl accounts, such as that by Hochstetter, do not give much
detailed information as to individual features of the immigration.
It Is the intention of this article therefore, as well as that of a few
othen which will follow at intervals, to offer to our readers such
Information as may enable them to form a clearer picture of the
events connected with the coming of the Saxons, so that the information may properly be utilized in various teaching situations.
The preliminary history of the momentous historical event, the
&nt instance of such an emigration on account of religion, may be
IIIIIIJDarized briefly. Pastor Stephan, having for a number of years
· declared that he was merely waiting for some sign from the Lord
indlaating that the time for the leave-taking had come, stated early
In 1838, not only to the members of bis congregation, but also to
othen who bad been informed of a possible emigration, that the
hour bad come. By September 4, 1838, a total of 707 persons had
made announcement that they were ready to join the group of
ll) 8,ltfclrlft fir ble 1tttt1tammt1~ !IBlffcnf&ta~, 4 (1997), 197.
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